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ABSTRACT
The  rind  of  pomegranate  fruit  (Granati  fructus  cortex)  composed  of  antibacterial  compounds  such  as  alkaloid,  
ÀDYRQRLGDQG WDQQLQObjective:  7RHYDOXDWH WKHEDFWHULDOHIIHFWRIGranati   fructus  cortex  extract  against  
Streptococcus  mutans.  Methods:7KHVWXG\ZDVODERUDWRU\H[SHULPHQWDO7KHLQKLELWLRQWHVWZDVSHUIRUPHGE\DJDU
GLIIXVLRQPHWKRGRQ0+$PHGLXPResults:  It  showed  the  bacterial  property  of  Granati  fructus  cortex  RQYDULRXV
FRQFHQWUDWLRQ7KHKLJKHVWH[WUDFWFRQFHQWUDWLRQRIH[WUDFWKDVWKHODUJHVWRILQKLELWLRQ]RQHVPP7KH
UHVXOWVVKRZHGDGLIIHUHQFHLQWKHVL]HRILQKLELWLRQ]RQHVUHODWHGWRGLIIHUHQWH[WUDFWFRQFHQWUDWLRQVConclusion:  
7KLVVWXG\FRQ¿UPHGWKHDQWLEDFWHULDOHIIHFWRIGranati  fructus  cortex  on  the  growth  of  Streptococcus  mutans.
ABSTRAK
Efek  antibakteri  ekstrak  kulit  buah  delima  (Granati  fructus  cortex)  pada  Streptococcus  mutans  in  vitro.  
Granati  fructus  cortexPHQJDQGXQJVHQ\DZDVHQ\DZDDQWLEDNWHULVHSHUWLDONDORLGÀDYRQRLGGDQWDQQLQTujuan:  
0HQJHYDOXDVLHIHNDQWLEDNWHULGranati  fructus  cortex  dalam  menghambat  pertumbuhan  Streptococcus  mutans
Metode:  Penelitian  ini  merupakan  eksperimental  laboratoris  yang  menguji  daya  hambat  antibakteri  menggunakan  




GHOLPDSimpulan:  Granati  fructus  cortex  memiliki  efek  antibakteri  terhadap  pertumbuhan  Streptococcus  mutans
Key  words:  antibacterial  effect,  Granati  fructus  cortex,  Streptococcus  mutans  
PENDAHULUAN
Streptococcus  mutans  (S.mutans)  adalah  bakteri  Gram  
positif  yang  dapat  memetabolisme  karbohidrat   teru-­
tama  sukrosa  dan  menciptakan  suasana  asam  di  rongga  
PXOXWS.mutansPHPSXQ\DLGXDVLVWHPHQ]LPSDGD








menyebabkan  pelepasan  ion  kalsium  dan  fosfat  dari  
NULVWDOKLGURNVLDSDWLW
Demineralisasi  email  dapat  terjadi  karena  peningkatan  
konsentrasi  asam  laktat  sehingga  dapar  VDOLYDWLGDN
cukup  untuk  mencegah  larutnya  email,  selanjutnya  
SURVHVNDULHVGDSDW WHUMDGLS.  mutans  merupakan  
bakteri  penyebab  awal  terjadinya  karies  karena  adanya  
YDULDVLIDNWRUIDNWRUYLUXOHQVL\DQJNKDVSDGDEDNWHUL
\DQJWHODKGLLVRODVL  S.  mutans  merupakan  bakteri  
anaerob  yang  dikenal  memproduksi   asam   laktat  
sebagai  bagian  dari  metabolismenya  dan  mampu  
melekat  pada  permukaan  gigi  dengan  adanya  sukrosa  
VHEDJDLVXEVWUDW
Dalam  dekade   terakhir   ini  banyak  penelitian  yang  
ditujukan  untuk  pengembangan   tumbuhan  sebagai  
VXPEHU EDKDQREDW8QWXNPHPHQXKL NHSHUOXDQ
SHUDZDWDQNHVHKDWDQGDVDUGLSHUNLUDNDQVHNLWDU




tumbuhan  di  bumi  telah  dipakai  sebagai  bahan  obat  
WUDGLVLRQDO5  Rumusan  obat-­obat  nasional  menyebutkan  
NXUDQJOHELKQHJDUDPHQJJXQDNDQGHOLPDVHEDJDL
REDW UHVPL6  Di   Indonesia  ada  dua  macam  delima  
\DQJVHULQJGLWDQDP\DLWXGHOLPDPHUDKGDQSXWLK
Delima  putih  sangat  kaya  akan  kandungan  alkaloid  
GDQÀDYRQRLG.XOLWEXDKNXOLWDNDUGDQNXOLWEDWDQJ
GHOLPDPHPSXQ\DLNKDVLDWVHEDJDLREDWVDNLWJLJL
Air  rebusan  buah  dan  kulit  buah  delima  dapat  dipakai  
VHEDJDLREDWNXPXUVHFDUDWUDGLVLRQDO
.XOLWEXDKGHOLPDPHPSXQ\DLNDQGXQJDQNDOLXP
yang   tinggi,   selain  mineral-­mineral   seperti   fosfor,  
NDOVLXPEHVLQDWULXPGDQYLWDPLQYLWDPLQVHSHUWL
YLWDPLQ$%%% GDQ&.DOLXPEHUVDPD
natrium,  mengatur  keseimbangan  air  di  dalam  tubuh  
GDQPHQMDJDGHWDNMDQWXQJDJDUWHWDSQRUPDO.XOLW
buah  delima  putih  memiliki  sifat  antibakteri  terhadap  
EHEHUDSDEDNWHULGLURQJJDPXOXW5.XOLWEXDKGHOLPD
mengandung  senyawa  alkoloid  pelletierene,  granatin,  




Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  
ekstrak  buah  delima  terhadap  pertumbuhan  bakteri  
S.  mutans,  dan  mengetahui  gambaran  daya  hambat  
ekstrak  buah  delima  terhadap  bakteri  S.  mutans  dalam  
EHUEDJDLNRQVHQWUDVL GDQ
Hipotesis  penelitian  ini  adalah  ekstrak  Granati  fructus  
cortex  mempunyai  daya  hambat   terhadap  S.mutans  
dan  akan  terdapat  perbedaan  efek  antibakteri  beberapa  
konsentrasi   dari   ekstrak  Granati   fructus   cortex  
terhadap  S.  mutans.
METODE











evaporator,  disk  kosong  (Oxoid),   inkubator  (Fishers  
VFLHQWL¿FRYHQGallenkamp,  Jerman),  kaliper  geser  
(Tricebrand&KLQDSLSHWYROXPHPyrex,  Japan),  ose  
dan  kapas  lidi,  autoklaf  (Nacro  e  series  model  9000-­
D,  Germany),  cawan  petri,  lampu  spiritus,  gelas  ukur  
(Pyrex,   Japan),  botol  vial,  pinset   (Smic,   Japan),  hot  
plate  (Fisons8.3LSHWPLNURpipetman  starter  kit  
(Gilson86$UDNWDEXQJUHDNVLVSDWXODDOXPLQLXP
foilJHODVXNXUPOPyrex,  Japan),  neraca  analitik  




Trypticase  Soy  AgarJBacto  Agar  5g,  dan  Bacitrasin  
PJJ8,6HWHODKEDKDQEDKDQWHUVHEXW
ditimbang,  dimasukkan  ke  dalam  tabung  erlenmeyer  
GDQGLWDPEDKNDQPODTXDGHVVWHULO6HODQMXWQ\D
dilakukan  homogenisasi  dan  dipanaskan  di  atas  hot  
plateKLQJJDPHQGLGLK.HPXGLDQGLVWHULONDQGDODP
DXWRNODISDGDVXKX&VHODPDPHQLW6HWHODK
bahan  agak  dingin,  dimasukkan  ke  dalam  cawan  petri  
VHFDUDDVHSVLVPHQJJXQDNDQODPSXVSLULWXV
Pembuatan  ekstrak  etanol  buah  delima  
%XDKGHOLPD VHEDQ\DNNJGLEHUVLKNDQ GLDPELO
NXOLWQ\DNHPXGLDQGLNHULQJNDQVHODPDMDPSDGD
suhu  kamar,   dilanjutkan  dengan  proses  maserasi  
dengan  merendam  dalam  etanol  menggunakan  botol  
WHUWXWXSEHUZDUQDJHODSVHODPDMDP
Hasil  maserasi  disaring  kemudian  dipekatkan  meng–
gunakan   alat   rotary   evaporator   pada   suhu   tidak  
OHELKGDUL& VHKLQJJDSHODUXW HWDQRO WHUSLVDK




melarutkan  ekstrak  kulit  buah  delima  dalam  larutan  
'062\DQJPHUXSDNDQEDKDQDODPLGDULVHUDWND\X
GDQWLGDNEHUEDKD\D/DUXWDQ'062EHUIXQJVLVHEDJDL
pelarut  yang  cepat  meresap  ke  dalam  epitel  ekstrak  
tanpa  merusak  sel-­sel  tersebut  dan  sering  digunakan  
GDODPELGDQJNHGRNWHUDQGDQNHVHKDWDQ(NVWUDN\DQJ
telah  dilarutkan,  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  botol  
\DQJWHODKVWHULOGDQGLVLPSDQSDGDVXKX&VDPSDL
ZDNWXGLJXQDNDQ
Pembiakan  bakteri  S.  mutans






Apabila  pertumbuhan  bakteri  tidak  subur  dan  terjadi  
kontaminasi  bakteri   lain,  maka  prosedur  pembiakan  
EDNWHULGDQSHQJDPDWDQGLXODQJNHPEDOL6HEDQ\DN













colony   forming  units &)8POGLXVDSNDQ VHFDUD
merata  mengunakan  kapas  lidi  pada  media  Mueller  
Hinton  Agar 0+$GDODPSLULQJSHWUL 6HWHODK
GLXVDSNDQGLELDUNDQVHODPDPHQLWVXSD\DEDNWHUL
PHUHVDSNHGDODPDJDU6HWHODKSHUVLDSDQGLODNXNDQ
cakram  yang  ditetesi  bahan  coba  diletakkan  pada  
media  MHA  mengikut  area  yang  telah  dibuat  untuk  




respon   hambat   pertumbuhan   bakteri   dilakukan  




Hasil  uji  daya  hambat  ekstrak  Granati  fructus  cortex  











rata-­rata  paling  besar,  tetapi  ekstrak  kulit  buah  delima  
GHQJDQNRQVHQWUDVLPHPLOLNL]RQDKDPEDWUDWD
UDWD\DQJSDOLQJEHVDU
Hasil  analisis  parametik  one-­way  $129$PHPSHU-­
OLKDWNDQDGDQ\DSHUEHGDDQUDWDUDWDGLDPHWHU]RQD
hambat  yang  bermakna   (pDQWDUDEHUEDJDL
konsentrasi  ekstrak  kulit  buah  delima  dalam  meng-­
hambat  pertumbuhan  S.  mutans.  8ML*DPHV+RZH
digunakan  untuk  melihat  perbedaan  yang  bermakna  
GDULYDULDVLNRQVHQWUDVLHNVWUDNNXOLWEXDKGHOLPD



















Gambar  1.  =RQDKDPEDWS.  mutans  pada  kelompok  kontrol  
dan  kelompok  perlakuan  
  
DISKUSI
Penelitian  ini  fokus  pada  efek  anti-­bakteri  berbagai  kon-­









yang  menunjukkan  adanya  daya  hambat  ekstrak  kulit  
EXDKGHOLPDGDQNORUKHNVLGLQJOXNRQDWVHEDJDL
kontrol  positif  terhadap  S.  mutans.8  
S.  mutans  PHPLOLNLEHUEDJDLIDNWRUYLUXOHQVLVHSHUWL
DGHVLNRORQLVDVLGDQEHUVLIDWDVLGR¿OLN7LGDNVHSHUWL
spesies  bakteri  lain  yang  terdapat  pada  plak,  metabo-­
lisme  bakteri  menurun  pada  suasana  pH  yang  rendah,  
namun  metabolisme  S.  mutans  meningkat  pada  pH  
UHQGDK+DOLQLGLVHEDENDQNDUHQDVLVWHPGD\DSURWRQ
yang  digunakan  untuk  transpor  nutrisi  dapat  menem-­
bus  dinding  selnya  pada  pH  rendah  serta  kadar  glukosa  
tinggi,  dan  kandungan  ion  hidrogen  yang  meningkat  
SDGDNHDGDDQDVDPS.  mutans  mampu  menurunkan  
pH  rongga  mulut  dan  mempertahankan  nilai  keasaman  
\DQJWLGDNDODPL.RQGLVLLQLPHQJXQWXQJNDQPHWDER-­
lisme  S.  mutans  dan  tidak  menguntungkan  bagi  spesies  
ODLQ\DQJKLGXSSDGDZDNWXEHUVDPDDQ
Pada  penelitian  ini,  ekstrak  kulit  buah  delima  dibuat  se-­
cara  sederhana  dengan  menggunakan  rotary  evaporator
Ekstraksi  maserasi  merupakan  suatu  metode  yang  sering  
digunakan  untuk  mendapatkan  senyawa  dari  tumbuhan  
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dengan  menarik  senyawa  organik  dalam  suatu  bahan  
SDGDWPHQJJXQDNDQSHODUXWRUJDQLN3HODUXW\DQJ
GLJXQDNDQDGDODKHWDQRO3URVHVPDVHUDVLSDGD
kulit  buah  delima  akan  mengeluarkan  senyawa-­senyawa  
DNWLI\DQJDNDQGLLNDWROHKSHODUXW\DQJGLJXQDNDQ
Penelitian  yang  telah  dilakukan  membuktikan  bahwa  
kulit  buah  delima  merupakan  suatu  tanaman  alami  yang  
PHQJDQGXQJ]DW]DWPLVDOQ\DDONDORLGÀDYRQRLGGDQ
tanin)  yang  dipercaya  dapat  menghambat  pertumbuhan  
6PXWDQVGDQVHEDJDLWDQDPDQDQWLEDNWHUL  
Penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  mengungkapkan  
bahwa  ekstrak  metanol  yang  terdapat  pada  kulit  buah  
delima  mampu  melawan  bakteri  Staphylococcus  aureus,  
Escherichia  coli,  Pseudomonas  aeruginosa,  Salmonella  
typhi,  dan  Candida  albicansPenelitian  tersebut  belum  
menyebutkan  bahwa  bakteri  S.  mutans  dapat  dihambat  
SHUWXPEXKDQQ\DROHKNXOLWEXDKGHOLPD  Penelitian  
sebelumnya  juga  menunjukkan  bahwa  ekstrak  kulit  buah  
delima  me–nempati  urutan  kelima  dalam  menghambat  
S.  mutans  dibandingkan  dengan  berbagai  ekstrak  herbal  
ODLQQ\D  
.RQVHQWUDVLHNVWUDNNXOLWEXDKGHOLPD
 GDQ NHPXGLDQ GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ
NORUKHNVLGLQJOXNRQDWVHEDJDLNRQWUROSRVLWLI
.ORUKHNVLGLQJOXNRQDWPHUXSDNDQDQWLVHSWLNEHUVLIDW
kimia  yang  banyak  digunakan  sebagai  bahan  obat  
kumur  karena  sifatnya  yang  dapat  membunuh  bakteri  
*UDPSRVLWLI VHUWD*UDPQHJDWLI.ORUKHNVLGLQ
EHUVLIDWQHWUDOGHQJDQS+GLGDODPURQJJDPXOXW
Interaksi  ini  akan  mengikat  permeabilitas  dinding  sel  
bakteri  yang  menyebabkan   terjadinya  penetrasi  ke  
GDODPVLWRSODVPD,RQNDOLXPPHUXSDNDQVXEVWDQVL
pertama  yang  dapat  dilihat  ketika  membran  sitoplasma  
GLKDQFXUNDQ3HUXEDKDQSHUPHDELOLWDVGDULPHPEUDQ
sitoplasma  dapat  menyebabkan  presipitasi  sari  protein  
sitoplasma,   perubahan   keseimbangan   osmosis,  
gangguan  metabolisme,  pemisahan  sel,  hambatan  
membran  ATP,   pencegahan  proses   anaerob,   dan  
NHPDWLDQPLNURRUJDQLVPH
Hasil  analisis  statitik  dengan  one-­way  $129$PHP-­
SHUOLKDWNDQDGDQ\DSHUEHGDDQUDWDUDWDGLDPHWHU]RQD
hambat  yang  bermakna  (pDQWDUDEHUEDJDLNRQ-­
sentrasi  ekstrak  kulit  buah  delima  dalam  menghambat  
pertumbuhan  S.  mutans.  Hasil  penelitian  uji  daya  ham-­
bat  yang  dilakukan  pada  media  padat  MHA  menunjuk-­




kepada  kemampuan  difusi  bahan  antimikroba  ke  
dalam  media  dan  interaksinya  dengan  mikroorganisme  
yang  diuji,  jumlah  mikroorganisme  yang  digunakan,  





terkandung  pada  tumbuhan  itu  sendiri  juga  memiliki  
pengaruh  pada  daya  hambat  kulit  buah  delima  terhadap  
pertumbuhan  S.  mutans.
SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  se-­
diaan  ekstrak  kulit  buah  delima  mampu  secara  efektif  
menghambat  pertumbuhan  S.  mutans.6HPDNLQWLQJJL












































siwak  (Salvadora  persicawall)  terhadap  pertumbu-­
han  Streptococcus  mutans>VNULSVL@%RJRU)DNXOWDV
.HKXWDQDQ,3%,QGRQHVLDQ
